





Report of the Antarctic Place-names Committee of Japan in 2012:
newly determined place-names
National Institute of Polar Research＊
（2013 年 1 月 9 日受付；2013 年 1 月 11 日受理）
国立極地研究所南極地名委員会は，2012 年 6 月 1 日に開催した第 23 回委員会において，
南極地域に新たに付与すべき地名の原案を審議し，提案のあった 25 箇所について新地名を
付与することを決定した．本原案は，2012 年 6 月 22 日に開催された第 132 回南極地域観測
統合推進本部（以下南極本部）総会および 2012 年 11 月 9 日に開催された第 133 回南極本部
総会において，我が国が命名した南極地域における地名として正式に承認され，南極本部か
ら国内関係機関へ，国立極地研究所から南極科学研究委員会（Scientiﬁc Committee on 
Antarctic Research: SCAR）を通じて諸外国の南極関係機関に通知した．ここではそれらの地
名について，かな表記，ローマ字表記，地形区分，緯度，経度および命名理由を報告する．
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The Antarctic Place-names Committee of Japan considered new Antarctic place-names proposed by 
the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE) and the Antarctic expedition of 1910⊖12 led by 
Nobu Shirase, and reached agreement on 25 place-names at the meeting on 1 June 2012.  These place-
names were approved by the Japanese Antarctic Expedition Headquarters on 22 June 2012 and 9 
November 2012.
The members of the Committee are as follows (at 1 June 2012):
Chairman:  Shuji Iwata; Emeritus Professor, Tokyo Metropolitan University
Vice Chairman:　　　Masaaki Owada; Professor, Faculty of Science, Yamaguchi University
Yuichi Inoue; Director, Ocean and Earth Division, Research and Develop-
ment Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Shuji Ohtani; Professor, Faculty of Education, Shimane University
Satoshi Sato; Director, Chart and Navigational Information Division, 
Hydrographic and Oceanographic Department, Japan Coast Guard
Atsushi Suginaka; Director, Global Environment Division, International 
Cooperation Bureau, Ministry of Foreign Affairs
Mitsunari Hirota; Director, Geographical Name Information Division, 
National Mapping Department, Geospatial Information Authority of Japan
Kotaro Yokoyama; Fellow, National Agriculture and Food Research 
Organization
Yoichi Motoyoshi; Professor, Vice Director-General, National Institute of 
Polar Research (NIPR)
Takashi Yamanouchi; Professor, Vice Director-General, National Institute of 
Polar Research (NIPR)
Takuji Nakamura; Professor, Vice Director-General, National Institute of 
Polar Research (NIPR)
Takuya Okamoto; Vice-center Director, Center for Antarctic Programs, 
National Institute of Polar Research (NIPR)







































































































































































































































































































































































































Fig. 1.  Map indices.
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図 2　セール・ロンダーネ山地東部における新地名
2010 年国土地理院発行 50,000 分の 1 地形図「ビギングヘグダ」を使用
Fig. 2.  Eastern part of the Sør Rondane Mountains, Widerøefjellet, and Murayamagatake 
(new place-name), shown on the 1:50,000 scale map “13_Vikinghøgda” published 
in 2010 by the Geospatial Information Authority of Japan.
172 国立極地研究所
図 3　 ラングホブデにおける新地名 
2007 年国土地理院発行 25,000 分の 1 地形図「ラングホブデ」を使用
Fig. 3.  New place-names in the southern part of Langhovde, shown on the 1:25,000 
scale map “217-Langhovde” published in 2007 by the Geospatial Informa-
tion Authority of Japan.
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図 4　 スカルブスネス北西部における新地名 
2010 年国土地理院発行 25,000 分の 1 地形図「スカルブスネス」を使用
Fig. 4.  New place-names in the northwestern part of Skarvsnes, shown on the 
1:25,000 scale map “219_Skarvsnes” published in 2010 by the Geospatial 
Information Authority of Japan.
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図 5　 スカルブスネス西部における新地名 
2010 年国土地理院発行 25,000 分の１地形図「スカルブスネス」を使用
Fig. 5.  New place-names in the western part of Skarvsnes, shown on the 1:25,000 
scale map “219_Skarvsnes” published in 2010 by the Geospatial Information 
Authority of Japan.
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図 6　 ロス海における新地名 
地図は南極探検後援会（1913）の付図に基づき作成
Fig. 6.  Expedition routes by Nobu Shirase in the Ross Sea (1910⊖12) and Yamato 
Yukihara (new place-name), shown on a map derived from “Nankyokuki” 
(Shirase Antarctic Expedition Supporter’s Association, 1913).
